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の責任者である村下 1 人、それに次ぐ炭坂（裏村下）1 人、吹子を踏む番子 6 人（水車に変更
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・仁多・飯石鑪所略図 年欠 55.6×80.3 可部屋集成館蔵 
 絵図中央付近に、上阿井村の櫻井家と思われる建物と鑪・鍛冶場が描かれている。鑪場
を赤●、鍛冶場を赤▲で記号化して、その位置が示されている。 




・仁多郡八川村三森鉄山図 明治時代 37.2×104.5 絲原記念館蔵 
 横田町八川の７箇所の鉄山＝炭山が描かれている。黒色で鉄山、桃色で鑪床、青色で腰
林を描き分けている。絵図中央の三森原には、鍛冶屋があり、絲原家が経営していた。 
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＜鑪（高殿）･鍛冶場の様子を描いた絵図＞ 
・鑪（鈩）所図面 年欠 30×50 金城町歴史民俗資料館蔵 





・杭木新田・梅木原新田・野土田地絵図 年欠 横田町役場（教育委員会）蔵 
鑪場と山内集落が描かれた絵図。本稿で分析対象とする絵図。 
＜鉄穴場・鉄穴井手･採取地の様子や申請の絵図＞ 






・仁多郡稲田村原口村鉄穴流し絵図 年欠 78×41 島根県立図書館蔵 
水田に引く井手を鉄穴水として買い切った箇所と、井手から各農地への水がかりの状況
を描いている。本稿で分析対象とする絵図。 
・砂鉄採取地実測図 明治 7（1874） 39.5×155 1/6000 可部屋集成館蔵 
櫻井家が川底に沈殿した川砂鉄採取の許可申請のために作成した。明治 7年 12 月 27 日
に許可された。仁多郡三成村三成湯ノ原から同郡温泉村平田字小原までの２里 20 町 50 間
の川底。川筋や道筋などの流域の土地利用状況が確認できる。 
＜鉄師と村落との争論・契約等に関する絵図＞ 









・桜井家屋敷家相図 安政 2（1855） 95.5×107 可部屋集成館蔵 
桜井家の家相図。鉄師の屋敷の部屋割りや配置がわかる。鉄師の屋敷図･屋敷家相図を相
互に比較する素材となる 21）。 
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＜鑪製鉄過程の絵図＞ 
































享保 11 年鉄方御法式制定時の腰林・鉄山に関する記録「享保十一年午正月 出雲鉄方御法式
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并仁多郡中鑪附ヶ所決進之御書出し写し」を整理すると表３のようになる。この表により、腰
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図３ 享保 11（1726）年鉄方御法式施行時における仁多郡内村中腰林の鉄師鑪別所属状況 
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b は 28 の村民持主の１人、d は 20 の村民持主の１人、h i は 13 の村民持主、kは 39 の村民持主の１
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次に、仁多郡中鉄穴書付により、宝暦 11（1761）年以降の仁多郡内鉄穴 125 箇所について所
在地と持主との関係を整理した（表４）。70％以上の鉄穴が所在集落以外の所有者で占められて
いる。絲原徳右衛門が 22、桜井源兵衛と吉田村田部長右衛門が共同で 16 所有することから、
これらの鉄師が原料の砂鉄を自ら調達して一貫経営を志向していることがわかる。しかし、最
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４．『杭木新田 梅木原新田 野土田地絵図』にみる村落 
 
（１）絵図の読解 


























まで長さ 340 間、古鍛冶屋床 f が水路末端になっている。これに対して、下流側の「杢左衛門
井関」bで取水された用水は杭木集落の一部と野土集落を灌漑する。取水口から八助家新田（４）
の最初の水口まで 1100 間、八助新田は１番から 17 番まで水口があり、その長さが 400 間であ 





























図 10 杭木新田・梅木原新田・野土田地絵図（年不詳） 
注）横田町誌編纂委員会篇『島根県仁多郡横田町役場所蔵文書目録』昭和 43 年９月 






































































































































































































































































































図 12 杭木と野土の一帯の空中写真 
注）日本森林技術協会版 1971 年 5 月 1 日撮影 1/2 万 ｢山-601(奥出雲) C5-22,23｣ 
  絵図の向きと対応させるため、南を上にして掲載している 












 現地比定図 i の地点には、圃場整備に伴いビニールシートで覆い埋設保存されている野土鑪
（高殿）の遺構が、金屋子神社から 100ｍ足らずの道路わきの水田に所在した。絵図によれば
B A














 最後に杢左衛門の鑪経営、つまり 5 大鉄師以外の郡内鉄師の動態について検討したい。野土
鑪については、h 野土金屋子神社に「明和七（1770）庚寅年 願主 野土山内中」の石碑が建
ち、図 11 の K の墓地に累代の杢左衛門の死亡年として、安永二（1773）年、文化 11（1814）
年、天保 7（1836）年、明治 16（1883）年の墓を確認できるので、18 世紀後半以来杢左衛門家
が野土鑪の持主であり続けていることがわかる。この間、1770 年当時には、杢左衛門が野土鑪
を稼業している。しかし、絲原家の鑪稼業の記録では、絲原家が安永 8（1779）年～天明 8（1788）
年、寛政 4（1792）～寛政 6（1794）年の間、野土鑪を稼業していることがわかる 37）。これは、
絲原家の借用申し出を受けて、この期間の操業の権利を貸与し、絲原家が野土鑪で稼業してい
ることを意味する 38）。また、寛政 6年～寛政 8年の間、六左衛門に操業権を貸与し、六左衛門

































































































とに 1986 年に注目し、1991 年以来図１の模式図を用いて村の林野共同体としての類型差を提示している。 
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― 71 ― 
Development and Substantiation of Villages in the Traditional 






The villages in the traditional Tatara iron and steel making region have been generally regarded as 
the ones in low economic and social condition due to the facts that they have little common land, that 
many tenants depend upon the properties of the landlords, and that the region is organized by the big 
manufacturers of the iron and steel.  
This paper proposes an alternative view upon these villages. It emphasizes the positive influences 
of the Tatara industries upon the development and promotion of the villages through the investigation of 
the historical documents of the regulation and the management of the Tatara iron and steel making and 
the pictorial maps of the villages there. Not only the big Tatara manufacturers, but also the upper-class 
villagers played important roles to enhance the substance of the region. The peasants themselves 
improved their social status through the long-term livelihood though the communal forests usually got 
dissolved and disintegrated and the Tatara manufacturers held and controlled the forests far from 
inhabited areas. 
The official belonging of the “Koshibayashi (the forests near inhabited areas)”, the “Tetsuzan (the 
forests for charcoal far from inhabited areas)” and the “Kanna (the site of iron sand dressing plant and 
the rock work ditch/gutter for dressing, in this case the right to set a plant)” in Nita County in 1726 is 
shown in Table 3 and Figure 3, 4 and 5 separately. Regarding the development of villages in the middle 
and latter half of early modern ages, two pictorial maps and their related documents tell the important 
events as follows; a map named “Inadamura Haraguchimura Kanna-nagashi Ezu (Pictorial map of the 
ditches for irrigation and seasonal iron sand dressing in Inada and Haraguchi villages)” shows the 
exploitation of the new cultivated land and the change in the upland field to the paddy field brought the 
improvement of the agricultural infrastructure. It also highlighted that the upper-class villagers practiced 
the economic activities vastly across the boundaries of specific rural settlements, which induced the 
enlargement of the inhabited areas (Figure 6, 7 and Table 4. Figure 8, 9). Another map named “Kuiki 
Shinden, Umenokihara Shinden and Noduchi Denchi Ezu (Pictorial map of Noduchi iron and steel 
making engineers village and Kuiki and Umenokihara farming village composed of farmhouses and 
newly cultivated paddy fields)” shows the long-term substantiation and the maturation as the farming 
village of the villages originated as Tatara iron and steel making engineers village from 17th century to 
18th and 19th century (Figure 10, 11).  
These facts above mentioned mean that the division and growth of the new villages, the increase in 
the agricultural land and the improvement of the paddy fields, the additional works between the farming 
works such as the charcoal making, sand iron dressing and carrier business by horse and cattle, and the 
entrepreneurship of iron and steel related business were broadly put into practice and the enhancement 
of the social infrastructure was attained irrespective of the disintegration of the common land. The 
promotion of the villages multifariously combined with the Tatara manufacturing should be positively 
appreciated/evaluated as the properties of the mountainous Tatara iron and steel-making region.  
 
